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For many applications to the fields of measurement on the random 
phenomena， itis advantageous to be able to develop a real stochastic process 
with a finite mean and a bounded second moment in a suitable orthonormal series 
over some finite (or infinite) interval. The statistical properties (i. e.， the 
random property) of a stochastic process are embodied in the expansion coef-
ficients. 
The Fourier-series development due to S. O. Rice and its application to 
normal processes are a particularly important example. These coefficients in the 
Fourier-series development are statistically independent only if the process is 
stationary and normal and if the expansion interval becomes infinite. 
However， itis evident that， for a choice of arbitrary orthonormal func四
tion and arbitrary stochastic process， we cannot expect statistical independence 
of the expansion coefficents. One exception to this general lack of statistical 
independence is observed for the limiting case of a real stationary white noise 
process. 
The focus of this paper is to find out how a different mathematical 
model of white noise process is given through our constructive criticism on S. 
O. Rice's model of white noise in the physical meaning. The above model of 
white noise is formed by using the uniformly almost periodic function as fol-
lows: 
N 
IN(t)=~ Cn cos 27C(fnt+れ )(N→∞)， 
一今
where /(=[/1./2./3，……. f N]) is a vector whose components are linearly 
independent in an N-dimensional Euclidean space and C，/s are nearly equal 
to each other. 
Further， a study of the “mean motion" is introduced in connection with 
the above model of white noise. It seems that the results described in this 













































ば，時間記述として正規直交型展開表示6)8) 11) 16) 



































































流の乱れ， 地磁気， 黒体幅射， 白色光， Brown運動
等，広範囲の適用範囲をもっ理由を具。体的にうかがう
乙とができる。












た衝撃波の結果とみる Rayleighや Gouy， とれを多
くの正規分布型振幅分布をもっ独立発振器の結果とみ
る Einstein.Hopf1)， Von Laue，散射雑音電流に関す
る Schottky2)，Nyquist， Goudsmit， Weiss， Schuster 
等の考察方法に示唆を得て，不規則雑音電流 I(t)に
対し，公知のごとく，二つの数学的 model
I(t) =を+土 (ancos学 t+bnsin苧t)"'(1) 
一旬=1
N 
1 (t) = 2:.i Cn cos (~nt +ω 
n=l 
、 、 ， ，
?
? ?• • • ?
を定式化した。ここに，係数 h と bnは，平均値0
の独立な正規分布に従い，Cn • は一定で，位相角仇は
(0.2時間で無作為に分布して，N と T は十分大な
るものとする。









Fig. 2 Fouriar型周期表示を用いた S.O. Rice による白色雑音 modelの形成。
T 2T 4T 
3 U. A. P.関数による白色雑音 model
への形成










































一定c。で， φ= {O1， O2，……， ON} はN次元 Euclid
空間RNにおける任意 vector (点)， / = {ft， 12，… 















が「無理数J となる 2個の正弦波の和は u.a. p.関数





1 (1' ての平均値M{IN(t)} =lm n~-r JN(t)dtも存在す
T→∞ 2T J-T 
るのである。更に，1(/)が u.a. p.関数で F(l)が
Iの一様連続関数のときは，F{I} (ー ∞くtく∞)も
また u.a. p.関数であり， したがって，M{百円(り}
=1im J -V eMI的 dtが有限な cに対し Iu I豆C
T→∞ 2T J-T 
で一様に存在するo
以上の事実から， (3)の 1N(/) は，分布関数z
~N(l)戸 n\， mE{t; IN(t)三二1，-T-::;t豆T}…仏)2T 
が，収触した漸近分布関数定N(l)をもち，乙れが絶対
連続のときは，当然，確率密度 P(l)(=d'%N(I) Id1) 
をもっ。しかも，乙のとき，漸近分布定(1)は，
M {eiU1}/ (t)} = ~二eiU1d%N (l) ...(5) 
なる特性関数によって一意に定められ， 乙乙i己mE






r:;，N(I) =β1(l)本s2(1)本 H ・H ・キβN(I)...・H ・"(6)
をもち，この Fourier-Stie1tjes変換は，
N 

















eiU1PN(1)dI = ll]o(c叫u)= [/ o (cou) JN， (9)によ





g(U) = -log ] o (CoU)二三O
である。
.........(1~ 






り，この傾向は parameterf s Iが大きい程著しい。
。。帥を乙の imethodof steepest descent...Jにより
評価するため， dJoC的/dU=-]1(U)の性質を用い，









































R(t)ei27rO(t) =乞九ei21rCfnt十世π) …H ・H ・帥
n=l 
において，成分周波数 ft，12，……， Inを， (3)にお
けると同じ立味で，互に一次独立だとすれば， φ(t)
は，次の表示であたえられた meanmotion μ をも
ち，これは何個かの衛星の「摂動」をうけた星の近日
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j;N N 1J.(bjf)t1→2ν ポ dt=O(b1 > 2: bj) ・日間)
j=l ;=2 
の積分関係を用いて，P(R)=Oとなり，すなわち，












の場合 rmean motion.Jは μ=/1となる。
P(C)=刊誌f





















/. ， 1¥11¥)0 
.， 
I ν+1 r( ν+-~. lf! ~-l JU¥ 2ノ¥2ノ l、 ， 、， 回目
o (a2く (b-C)2，(b十C)2I 
A = ¥cos-1竺.iC2二戸r-- 2bc 
((b← C)2くa2く(b+C)2)
. 

















なる乙とから， :E st(Cj) =1の確率規格化条件が導か
れる点には冊立する必要があろう。































(iiJ 一成分波の振幅が残る 2成分j皮の振幅の和よ 比をなす成分全体の濃度に比し，むしろ無視できる点
り大となる時は， μは最大振幅をもっ成分波の周波数 に注意)を，洩れなくはもたぬ S.O. Rice雑音表示
そのものとなり [AJの結果と一致する。 の方が， Gauss分布特性の起源、を時間的l乙問うのでな
(iiiJ C1 = c2 = c3の時は，間より μ={fl+fz十 ければ，具体的解析の実際面において，便利だといえ
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